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ISBN 3–935821–23–9Abstract
We analyse the European interbank market in a general equilibrium
model. Several institutional aspects of the market are taken into considera-
tion, especially the Eurosystem’s two standing facilities, reserve requirements
of banks and the fact that borrowing from the Eurosystem has to be secured.
We show that some characteristics of the interbank market which have been
ignored in the theoretical literature on the interbank market until now can
have a signi…cant impact on the banks’ recourse to the standing facilities.
 Zusammenfassung
Wir analysieren den europäischen Interbankenmarkt im Rahmen eines all-
gemeinen Gleichgewichtmodells. Es werden verschiedene institutionelle As-
pekte des Interbankenmarktes berücksichtigt, insbesondere die zwei ständi-
gen Fazilitäten des Eurosystems, die Reserveverp‡ichtungen der Banken und
die Tatsache, daß Kredite des Eurosystems besichert werden müssen. Wir
zeigen, daß einige bisher in der theoretischen Literatur unberücksichtigt geblie-
benen Eigenschaften des Interbankenmarktes einen Ein‡uß auf die Inanspruch-
nahme der Fazilitäten durch die Banken haben.Table of Contents
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